







































（1）John hit the man with a stick.
a． John［hit［the man［with a stick］PP］NP］VP
（棒を持っている人をたたく）



















高 橋 幸 雄





























B さんに解析 β が内在するというような場合）
には意思疎通が困難になる場合があることが予
測される。この状況を図示してみよう。ここで
I と J は取り得る戦略（構造の産出と解析）を
指すものとする。
（4）意思疎通の仮想モデルⅠ
　 ⎣-⎡ ⎦-⎤話者 A産出戦略 Iα ⎣-⎡ ⎦-⎤聴者 B解析戦略 Jβ
ここで大括弧〔　〕は話者聴者が収めている情
報の境界を表し、Iα ≠ Jβ とする。この場合話


























































































































































































































































































































































































































































































（39）. . . I am slim ; you are thin ; he is scraw-
ny . . . In each triplet the literal meaning 
of the words is held constant, but the 
emotional meaning ranges from attractive 
to neutral to oﬀ ensive . . . These outbursts 
seem to emerge from a deep and ancient 
part of the brain, like the yelp of a dog 
when someone steps on its tail, or its 








































の適合性 α と β を計算してみよう。










では β が α よりも適切であり、そのような状
態を維持しているという安定状態、すなわち




ここで u は前項まで使用してきている E と同
義であり、当該戦略の利得を指している。一般







































（44）Linguistic theory is concerned primarily 
with an ideal speaker-listener, in a com-
pletely homogeneous speech-community, 
who knows its language perfectly and is 
unaﬀ ected by such grammatically irrele-
vant conditions as memory limitations, 
distractions, shifts of attention and inter-
est, and errors （random or characteristic） 
in applying his knowledge of the language 
in actual performance . . . To study actual 
linguistic performance, we must consider 
the interaction of a variety of factors, of 
which the underlying competence of the 
speaker-listener is only one. In this re-
spect, study of language is no different 
from empirical investigation of other 
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5 ） 斎藤（2003）pp. 5‒6 に詳細な観察がある。
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6 ） 規則適用が効果を生むか否かは Kiparsky（1973，
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